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  Between i965 and 1979， 226 newly diagnosed cases of bladder tumor were seen at our
hospital． A follow－gp study was made on 184 adequatedly treated patients．
 ’The’male to female ratio was 4．0．． Age distribution showed a peak incidence．in the 70s．
  Ch量ef comp正aints were hematuria（79．2％）， urinary frequency （7．1％）， burning upon
urination （2．2％o）， urinary retention （2．2％）i and flank pain （O．9％）．
  Locatign． o．f the tumor was the lateral wall in 47．3％ of the cas．es， the postesior wall in
25．2％， the tri．crone in 5．8％， the vesical neck in 5．8％， the anterior wall in 3．1％， and the
dome in 2．2600． Histologically， 81thOo were transitional call carcinoma， 2， 7％ were adenocar－
cinoma， 2．2％ were squamous cell carcinoma and 10．4％ were transitional cell papilloma．
The 5－year survival rate （observed survival rate） in each initial treatment．group was： 79． 1％
for TUR； 59．420（ for TVR； 68．2％ for partial cystectomy； and 35．9％ for simple t6tal
cystectomy．
  Local ’recurrence in the groups of conservative surgery occurred in 26．8％ of the cases．
For the grgup of partial cystectomy， the recurrence rate was higher in patients w’ith a high
grade tumor than those with a low grade tumor．
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のアンケート調査をおこない，初診日を起点として5
年間までの実測生存率を求めた1・2）．
臨 床 成 績


























4 15 （ 6．6）
3 28（12．4）
12 53 （ 23．4）
14 70 （ 31．e）
12 56 （ 24．8）
合計 18046226（100．0）
Table 2．初発症状
症 状   症例   ％
血   尿
頻   尿
石 尿 痛




















































1 年 以 上










































細 胞 型   症例   ％
825
移行上皮乳頭腫   19
移行上皮癌 149
腺     癌  ‘5
扁平上皮癌   4
類 表 皮 癌
平 滑 笏 腫
増殖性膀胱炎















  補助療法  化学療法  放射線
               なし 合計主療法    膀胱注入全身投与療 法
膀胱全摘除術 一  17
膀胱部分切除術  1  27
T  V  R   O   3
TUR（含、TUC） 30  1
膀胱内注入療法  一
且 熱 療 法  1
放射線療法  一一
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89 94．2 91．8 86．5 80．8 79．1
16 85．7 68．6 68．6 68．6 57．1
37 88．6 82．4 78．9 12．0 68，2
20 78．9 S5．5 55．5 35．9 35．9
Table 8．悪性度および浸潤度別の
5年実測生存率（％）
      悪 性 度  浸 潤 度
治 療 法
      創，G2 G3， G4 Tl， T2 T3，↑4
TUR（含、 TUC）
T   V   R
部 分 切 除
全  摘  除
88．0 52．0 78．0
77．2 O 59．1
58．9 7B．5 79．5 37．1
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        L一アラニン   100rng
        日局アミノ酢酸 45mg
〔適応症〕
前立腺胆大にともなう排尿障害、残尿および
残尿感、頻尿。
．（用法・用量）
通常1．向2カプセルを1日3回経口投与する。
なお、症状によリ適宜増減する。
〔包 袋〕 500cap。1000cap，
＊使用上の注意は製品添付文書等をご参照ください。
④中部悲畿毬弍亀蕊
